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Abstract
　Green tourism, wherein farmhouses are used as 
short-term accommodation, promotes community 
self-reliance, unity, and economic growth. Hence, 
it can function as a catalyst for innovation in the 
community. However, the number of registrations 
for the Agricultural Mountain Fishing Village 
Exchange Project for Children was significantly 
below the target number, with the number 
of registrations declining every year. Indeed, 
exchanges between villages and urban areas 
are stagnating, and it is concerning that the 
revitalization of the community through green 
tourism may not be realized.
　This study examines the activities of the 
“Minakami City, Gunma Prefecture: Minakami 
City Travel Experiences,” which promotes green 
tourism by focusing on farmhouse accommodation 
and working toward the revitalization of the local 
community. This study presents a case study on 
the issues affecting this.
　It reveals that the program stimulated the 
building and promotion of human networks 
with local community children forming the 
base. Furthermore, specific mechanisms that 
supported the promotion were 1) provision of a 
place for shared activities among residents who 
offered accommodation and local children and/or 
parents, 2) building an environment that secures 
relationships with tourists beyond providing 
accommodation, and 3) managing activities by the 
providers of accommodation. 
Keyword: farmhouse accommodation, green 
tourism, organizational functions, 
community children
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き出すことが期待されている。2012 年 7 月 11 日現在で、
交流プロジェクトに登録されている地域数は、141 地域
となっている。開始以来、新たに登録される地域は年々
減少し、2012 年 7 月以降新たな登録地域は発生していな































受入可能な宿泊人数は 13,490 人と、断トツで全国 1 位
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図 5 に示す。図 5 の算出額は、民泊料、各種体験旅行の
参加料、学生のお土産代から算出し、民泊以外に宿泊す
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　2014 年 3 月に、自治体及び関係団体における、着地型
旅行の強化という目的で、旅行業第三種による取組が国
土交通省の省令 6）で施行された。これを機に、「みなか
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注
1） 農水省ホームページ「都市と農山漁村の共生・対流」とは？
2） 農水省ホームページ「子ども農山漁村交流プロジェクト受入モデル地域一覧（2015 年 8 月 31 日現在）
3） 農水省ホームページ「子ども農山漁村交流プロジェクトについて」
4） 山崎文夫，2009，地域コミュニティ論―地域分権への恊働の構図（三訂版）―，P43
5） みなかみオンパク（温泉博覧会）は、平成 24 年 9 月 20 日～ 10 月 21 日に、地元の人がご参加いただく人を案内し、町を好きにな
るための小さなプログラムの集めた、温泉地として地域の活気とつながりを再生するまちづくりのイベントです。
6） 国土交通省観光庁ホームページ、第 3 種旅行業務の範囲の拡大について
7） 記述中で示されている学びの概念は、①社会的問題を解決するもの、②現場にある材料を観察するもの、③主体的に学びたい者に
学ばせるものである。
8） みなかみ町活性化シンポジウム，2013 年 12 月 9 日、法政大学地域研究センター　ホームページ掲載
9） みなかみ町藤原ホームページ名称　限界集落の挑戦
10） 2014 年 8 月 23 日（土）～ 2014 年 11 月 30 日（日）に、みなかみ町観光協会が後援した企画。
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